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CLINICAL STUDIES ON THE NUTRITIONAL EFFECTS OF 
FAT EMULSION ADMINISTERED INTRAVENOUSLY AND 
BY NASAL TUBE FEEDING 
? 、 ?｝?
SETSUYA HANAFUSA 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto UniYersity Medical School 
(Director: Prof. Dr. YA孔 l、＇＇A A1川 Atll)
For many ?ears it has been recognized that some methods of administering fat 
intravenously would be a valuable method for the nutritional therapy in patients 
who were unable to take enough caloriむと5 ＼）~’ mouth. For this purpose, m℃ have 
succeeded in administering safely the sesame oil emulsion which wぉ producedin 
our laboratory to the patients both before and after the operation. 
In this report we show the nutritional c仔ects,especiall~· those of protein sparing, 
of the fat emulsion when it was administered to the gastrectomized patients either 
intra＼℃nousl~· or b~· means of nasal tube feeding. 
1. INTRAVENOUS ADMINISTRATION 
1. We established a method of administering the fat emulsion intravenously, 
bγwhich some undesirable side effects accompanying the intravenous administraticn 
of a fat emulsion were completely eliminated. 
2. wアhenthe fat emulsion was administered I℃peatcdl~·. a marked economization 
of protein and preservation of the storage of fat and lmd~· weight "ere observed. 
The nutritional e丘町tsof the emulsion, howe＼’er, became more apparent when it 
was administered not on lγafter the operation but also tefore it. 
3. Besides the above-mentioned effects as a caloric source, a marked functiι11 
of the structural support was observed due to the presence of a high concentiaticn 
of essential fatb・ acids in our fat emulsion. 
2. ADMINISTRATION BY MEA!'¥S OF THE NASAL TUBE FEEDING 
1. A nasal tube was inserted into the alimentary canal immediatel~· after the 
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gastrectomy, by which the fat emulsion and other food substances were administered. 
and in this case a marked economization of protein was also observed. This was: 
however, somewhat less remarkable than in the case of the intravenous administration. 
2. When choline chloride was added to the fat emulsion at the rate of 0.5g per 
20g fat, no remarkable change of the 'nutritional effects wa日 observed. but when 
choline chloride 川 S increased to 1.0g, the nutritional e町ectsof the fat emulsion 
became more apparent, and the undesirable side e町ectssometimes accom11anying the 
administration of the fat emulsion・  ・such as meteorismus, diarrhea, unpleasant feeling 
etc. ・・・were almost completel~・ eliminated.
3. When a solution of the synthetic crystalline amino-acids and glucose was 
added to the emulsion at a pre-established rate, more remarkable nutrtional e汀ects
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第2図 胃癌患者の同一血清を使用した場合の血清蛋f'I 滞~；J~電気泳動像
チセリウス法による血清蛋白電気泳動像





Brom Phenol blue. 
血清蛋 白 血清蛋白鴻紙電気泳動分屑 （%〕
濃度（g/dl) Alb. はi-Glob. ixz-Glob. 十Glob. r-Glob 
健常成人 7.0 49.31 3.97 10.10 16.69 19.93 
胃 波 疹 6.8 41.07 4.51 11.87 17.67 24.88 
胃 ？富 5.7 38.21 6.19 11.03 18.50 26.07 
（各10例平均）
Sudan Black B 
血清 Lipoprotein鴻紙電 気 泳動分暦 （%） 
ix-Lipoprotein 
健 常 成 人 23.3 
胃 潰 蕩 18.3 
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Protein : B.P.B. 
Before After z h ~s 
After 30m1n Aft巴r4 hrs 
After 1 h「S After 6 h「S
によって0・Lipopr叫 einを形成し，これは更に其の後 二れらの成績は，試獣の静脈内に乳剤を注入した際
肺，肝，牌臓の網内系細胞による処理を うけてPhospho_ の組織顕微化学的検索並びに P口を使用して注入グリ




第5表 20%ゴマ泊乳剤lOOcc静脈内点滴注入時に於ける血清蛋白濃度p iT,古紙v心二l泳動分屑像， AiGJとの
時間的変動
血清蛋白 血清蛋白澱紙電気泳動分附fgl （%） 
濃度（g/dlJ ！町Glob.! o:z-G凶 I：~ － c：凶 I ;-Glob. i A/G比Alb. 
注入前 7.0 49.31 i 3.97 10.10 19.93 0.973 
;'i:.入後 30分 6.7 i".50 2.57 CJ.~1 18.70 ~~.02 0.905 
注入後 1時間 6.5 52.36 3.95 9.06 1-1.02 20.61 1.099 
i:ニ人後2時間 53.38 3.39 8.13 13.38 21.72 1.1.15 
i主人後1時間 6.1 50.28 4.14 8.08 16.05 21.45 1.01 
;i二人後6時間 6.3 53.97 4.20 9.00 13.12 19.71 1.172 
1363 
釈点滴注入法によると， 2倍量の乳剤が静注されたに
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第9表
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戸E竺 － ｜摂取竺主！摂 取熱量
1 I 22.s ! 300 
2 I 7.5 130 
3 I 7.5 i 130 
4 8.0 I 220 
s I 13.6 I 366 
6 i 20.0 i 500 
7 I 27.4 I 782 
8 I 32.5 I 880 
9 I 39.6 I 995 
10 I 50.4 I 1146 
11 I 53.9 I 1268 
12 I 52.4 : 1110 
























αl α2 ~ y 
術前 5 日 6.8 41.63 4.90 8.34 0.713 - 8.8 
術 日 7.0 38.47 4.60 10.39 19.22 27.32 0.625 -59.0 -0.9 
術後 5 日 6.9 33.19 7.09 11.87 18.41 ' 29.44 0.497 -25.7 -6.3 
術後 10 日 6.5 35.47 1.54 9.88 18.15 j 31.96 0.550 - 05 -6.8 













ト日項入目 1窒素平衡 l 体 重血清 屯気泳動分屑像（%〕蛋白 （総負窒素量） 増減率
アルプミ グロプリン
(g) 〔%）濃度
匂川ン α1 Iα2 I ~ I y 
術前 5 日 6.8 38.17 18.57 28.49 0.617 - 1.8 
術 日 6.3 37.86 4.61 11.29 18.37 27.87 0.609 -42.8 一1.0
術後 5 日 6.4 37.27 5.59 11.61 16.86 28.67 0.594 -10.9 -56 
術後 10日 6.4 38.99 5.65 13.97 16.11 25.28 0.639 - 0.8 -4.5 
術後 15 日 6.7 41.71 4.37 11.68 16.81 25.43 0.716 〔－56.3) -4.4 
第12表
脂肪乳剤（ゴマ油） 1日投与量： 20% !OOcc 
第 7図対 照
Control Group 
(The sesame oil emulsion was not given at all 1 
群















































































































1 The sesame oil emulsion was given everyday for 10 days after the gastr巴ctomy)
第8図
Cal. 
Calorie intake 1500 















15 day 10 









































Fat and Nilevar Group 
(The sesame oil emulsion and .?¥ilevar was given e¥・eryday for IO days after the gastrectomy.) 
第9図
Cal. 
！ 「一ー 」」 ・ I I I I I 
｜｜｜｜｜十/000 __J・E・『 I I I I I I 
I I I 15.00 －ー 且圃 I I I I I 
L I I 戸甲『1 I I I I I I I I I 







Mean va Jue 
15 day 














5.16 I 12.36 I 
5.24 I 10.47 I 
4.94 I 11.05 
3.38 I 13.23 















































(The seame oil emulsion was given everyday for 5 days prior to the gastrectomy and 
for 10 days after it) 
第10図
Calorie intake 












75 day 10 


































































第15表 蛋白質節約作用に対する脂質の効果（経口的投与〉 (Swanson) 
カロリー補足量 飼 料 ！ 基礎~mー 棚g) 量 実YJ[~~mー排g)i准量 較 差 Cm邑）（%） 
1無脂質 280 185 - 95 100 
20 %脂質 210 - 85 295 
｛無脂質 272 211 - 61 75 
20 % 脂質 310 263 - 47 
｛無脂質 283 294 + 311 50 
20 %脂質 265 289 + 24 
249 818 + 569 
25 

















































































































脂質摂取設 Cg) I る比率（%）
米人 125 I 33 
英人 124 I 71 
本邦人ド［1:[']7-J与18 ' 
ι都市平均 25 I 11 
第17表 Amin our配合成分
カゼイン酵素水解物乾燥品 80g・










22.5 22.5 300 300 
15.6 33.0 564 904 
20.0 33.0 650 904 
4 22.5 33.0 747 904 
5 21.9 33.0 688 904 
6 22.5 33.0 747 904 
7 15.0 34.8 440 1004 
8 20.2 51.1 708 1482 
9 34.3 76.7 892 1909 
10 42.1 71.8 1020 1677 
11 41.4 91.9 1105 2142 
12 57.3 88.8 1327 2250 
13～LI [ 60～80 i 85～100 [1400～1600,2200～2500 




















塩類配合品 」E三一 第1節経静脈性注入対照群（第19表p 第1図）
稔重量 454g リングル氏液500ccf::,509百円液80cc,V.B120mg, 
総熱量 1950Cal. V.B~ZOmg, V.C200mgを混合して静脈内へ点滴注入
経静脈性並びに経腸性脂質乳剤j輸入の栄養学的効果に関する臨床的研究 1373 
第19表 経静脈的対照群
項 1 血 清蛋白
検 問｜血清｜電気そ型企互竺（%） 」
査 I：蛋白｜ ｜ 
日 ｜ ｜アルブミし 乙工乙~／
時 ｜濃度｜ン 「 I 
＼｜ は／di)I Iα1 I ＂~ i ~ 
術前 6.6 I 38.14 4.16 I 13 51 17.05 ! 27.14 I 
術後 7 日 I 6.4 I 34.85 4.55 I 14.40 17.94 I 28.26 : 





















-44.5 一5.8-17.7 ' 
(-62.2〕i-5.3 
第20表 経 腸 的 対 照 群
＼項 血清蛋白 循環間十
白血清 電気泳動分日附 I 血清（鰐
蛋白 増減率
目、 濃度 アルブミ グロプリン 一一一 A/G比蛋白量時＼ 白／di)ン句｜句 l 川 y ｜〈官） I ,. 
術 前 7.0 156 -43.0 i 
術後 7 日 6.5 33.43 4.57 15.59 17.23 29.18 0.502 143 i -13.5 • -5.2 























2000 Calorie intal¥e 
g 
Nit「ogenba la nee 
〉、ε 














































15 day 10 
Fatgen . ・20% sesam巴 oilemulsion lOOcc 













20%ゴマ油乳剤 lOOcc,50%糖液 80cc,V.B120mg, 














39.88 I 9.44 
38.21 i 7.69 

























































長 ｜ 旦一旦一空一一一竺一一一一＿＇循環 l窒素平衡l体重
検査 目 1::1＿！！てーでケリ像グ ← A/G比！血清｜特） I増減率
＼ ｜ ｜ノルノミ1 － － 一ー ｜蛋白量 1＼｜濃度｜ン I (g) ! （宮）｜ ωI (g/dl) I I"1 Iχよ＇ ~ y I 五－tir-1 ;038.3~1 2ムI11:40 I九.01I訂.64- Dfil31~~ _:0~了一
術後 7 日 I7.6 1 34.03 I 5.12 I 13.40 I 18.63 i 28.82 ' 0.531 I 142 i -4.4 I -4.7 







































???? ?? Calorie 1「1taKe












OP. 10 15 day 
Fatgen・・ ・ 20%sesame oil emulsion lOOcc 














I 1血清 i（総負窒 l
A/G比 ｜素量）（増減率
｜ i蛋白量 I 
i (g） 〔g) i (%) 
23.22 I 0.590 
32.52 : 0叩
第23表
検 目 ｜血清｜電 気 泳動分暦像（%）
査 ｜蛋白｜－ 「 云己プリン
i lアルプミ ｜
時 ！淡 度 ｜ン ｜ ' I I g/dl) I IαI ＇ α2 ~ 
術前 I6.9 引 2, 7.83 I 13.94 I 11.89 
術後 7 日；6.6 34.41 • 4.96 I 1r.11 I 18.58 
術後 14 日 I 6.9 35.11 I 4.41 I 10お I11.60 
146 -41.8 
-45 137 -1.3 
-3.2 145 ( -43.1) I 
















蛋白 I グロプリン I A/Gl七
アルプ ミi 一 一一一一一一一一濃度 リ I I I 
(g/<l) ~ I °'I Iα2 I r~ 1 r 
I , I : 1 ''[¥ 12川 19.44: 18.44 I -0.151 国6.3 40 62 4.55 I 15.32 I 20.19 I 18.92 I 0臼 4I 146 









Fat with choline 0.5g Group 
Cal. 
2000「 Calorieint角kr







トFatgen－→ Mean value 
op, 10 15 day 


















レi_ J ・ J Mean value 
. 1＇£.三Jここご！一一一
OP. 5 10 15 day 


































• ····.calorie inta1e by supplying with Fatgen 
































ゲル氏液500ccで稀釈して静脈内へ点滴注入しP 5% Fatgen・・ ・・・・20% sesame oil emulsion IOOcc 
重
（総負窒 培減率素量） ｝































































































































対照 1伴｜脂質群 1旨質アミノ酸i ！ ｜混合群1
46.3 I 42.8 I 46.7 
44.8 ' 46.1 I 49.0 








I 46.8 I 44.1 I 50.7 
40.1 I 45.3 I 50.5 




ner, Scott & Ivy, Walters & Hartman等の研究
に於ては，注入栄養物中脂質の占めるCal.%を50%近













96.5 I 98.9 Iバター脂 I90.7 I 88.3 
96.5 I 98.5 I羊泊 I84.8 I 74.6 





H1COH Hi COR 
HCOH チZRCoA- H COR -・ • ,;:;;_,,.0.，；“二，J
H, coρ01H2 fa今 ~ C<d・ω 地ごo 10,1<, ; 






ICHJ可1NC Hz CH, Oil +A：υ 
十 ＼＼
ct.,t同. 





時に於てすら腸管各部の吸収率にも相違があり，従つ 2者の各吸収率の低下するこ とは免がれずy 従って脂
て術式も Billroth第I法と Billroth第E法とでは吸 質投与量は同一であっても経静脈性注入と経酔性投与
収率に大きな差を生じている．このような理由のため とでは，実際に生体内で利用される絶対量に著しい差




際使用する油脂の選択，処理等によって吸収率にも変 らしめる作用を有するといわれる Cholinechloride 
化を生ずることは云うまでもない（第27表）．何れに を添加しP 検討してみると（第28表p 第29表），脂質乳
第29表 新しい燐脂質合成機転の概略（Kennedy)
時〆＼叫叫んミ＼
1:tll1 ,,,-- C~ι咋ムルふd必w ~－ 
~IL- らお叫吟dザムムーんぷゅ4 J 、ρ トー
乙｜ > -c 'l,f,,d,,,叫前向μ〆•at.;, -
i〔＼下旬ぶウId，ん f肝心） lι 
＼ー ？-t.叩ムおう以~＂＇＂＂＂机.e,. (77/'1/ ./)I 
1380 日本外科宝函第28巻第4号
第30表 肝機能検査
群 ｜ 対 照 群 ｜ 脂 質 群 I 脂質＋アミノ酸群






群 i 対照群 ｜ 竺竺苧＿-=r~主｝副瓦ムニJi}群
「ι丙~ι日伊ι日｜術前｜市ゲ日！術後14日！術前陣7 日間lm~I術後 7 日（密
B.S.P. 15似下［ηイ5%以下15%以下トo～山 5%以下15%以-rlO叫沖%以下ドosl0%15%
Co. R. R1 i Rz I 民 I R, I R1 Rz I R3 I Rz I R什 R, I R4 [Rs 
Cd. R. Rs R12 I Rロ I Rs I Ru Rs 1 Rn I R14 I R刈 Rg I R日 IRio 
Gros. R. ー l 土｜土｜ー｜＋｛土ー I + I土｜ー｜土｜土
Lu伊 LR.・ - • * I + I 一｜＋｜十 l 土｜＋｜十｜一｜＋｜士
剤単独投与群と Cholinechloride 0.5g添加群との問 状としてP 20%ゴマ油乳剤を経静脈性に使用した全例
にp 血清蛋白p 窒素平衡からみて殆ど差異がみられな に於て副作用は認められなかった（第2表〉．一方経腸
かったのであるが，更に Cholinechloride 1.0g添加 的に周一量の20%ゴマ油乳剤を単独で投与した際に
群について観察するとp 確かに循環血清総蛋白量，窒 は，注入第1～日3日に於て全例中 1例を除いて全て
素平衡の面で僅かに脂質乳剤単独投与群よりもその栄 腹剖；膨ilJ！乱不快感を訴え，腹痛を伴う下痢はその約
養学的効果の優っていることが明らかとなった．更に 10%に於て認められた．また Cholinechloride 0.5g, 
現在われわれの教室で静脈内栄養法として理想的な三 1.0g添加各群に於てもp 両群何れも 1例宛腹痛を伴 .~ 
栄養素の適宜の配合を考慮した栄養剤p 即ち脂質とし わない下痢を来たしたがp 併し，その臨床的副作用lt 
て教室作製の20%コ’マ泊乳剤p 蛋白質として高濃度合
成アミノ酸剤，糖質として葡萄糖液を質量比2: 1 : 





































たが，ゴマ油20gfこ対して Cholinechloride 0.5g 
の割合で添加した群ではp ゴマ油乳剤単独投与群と
栄養学的効果に於て何等差異はみられなかったがp
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